




























Acceptability of measurement of resting energy expenditure using a new device with 
mouthpiece in young women
Nozomi MORIKAWA, Yasue NAKAGAWA
Department of Food and Health Sciences, Jissen Women’s University
The aim of this study was to assess the acceptability of short-time measurement using a new 
breath-by-breath indirect calorimetry with mouthpiece method, under conditions that are close to 
those of daily living.
Sixty-three female students who were studying nutrition participated in this study. 
All participants had previously, measured their energy expenditure using breath-by-breath 
indirect calorimetry (Aeroman medical®, Global Micronics Corporation) with mouthpiece (BB) 
and Douglas bag with face mask (DB) in a practical class. The measurements (2 sessions) 
were performed with the subjects in seated positions under non-fasting conditions. After all 
measurements were completed, they were asked to respond to a self-administered questionnaire 
related to the acceptability of each method.
The measurement values of the BB method significantly correlated with those of the DB method. 
The short-time measurement of energy expenditure in resting condition moderately reflected the 
individual BMR of the young women in our study. Participants found the BB method to be easier 
to wear than the DB method, both as a subject and as a dietitian. The BB method was also found to 
be more comfortable to wear than the DB method for the subjects. From the dietitians’ standpoint, 
respondents were significantly more satisfied with the BB’s usability of the measurement procedure.
Key words：resting energy expenditure（安静時エネルギー消費量），Indirect calorimeter（間接熱量計），
 breath-by-breath measurement（ブレス・バイ・ブレス法），acceptability（有用性）
 






礎代謝量（basal metabolic rate; BMR）、身体活動レベ
ル（physical activity level; PAL）及び推定エネルギー















































PFC 比；たんぱく質 12.5％ 脂質 21.4％；炭水化物 
63.7％）を提供された。食後、測定に関する説明を受
けながら、座位で安静に過ごした。その後、食後 90-
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エネルギー消費量（kcal）＝ 3.9 × VO2 ＋ 1.1 × VCO2
VO2：酸素摂取量（ml/min）
VCO2：二酸化炭素排泄量（ml/min）
























　250 リットルダグラスバッグに 2 方活栓 DBV-32 




VO2、VCO2 濃度はポータブルガスモニター AR-1 
（Arco System, Inc.）で分析、呼気量は乾式ガスメータ
DC-5A （Shinagawa Co., Ltd., Tokyo, Japan）で測定した。
































　DB 法と BB 法の換気量（VE）、酸素摂取量（VO2）、




る質問紙調査の結果は、4 段階の回答を 2 群化した上
で、McNemar 検定で比較した。統計解析には、SPSS 





に承認を受けた。（通知番号 第 2012018 号）
３．結果
　対象者 63 名の背景は表１に示す。測定値のうち、
1 分あたりの換気量が 3.0ml/ 未満の 3 名、10.0ml 以上
の 2 名の計測値は外れ値として除外、また BB 法測定
時のシステムエラーがあった 2 名、DB 法測定時の操
作に誤りがあった 1名の測定値も解析対象から除外し
た。
　2回の測定値の平均で比較すると、VE は DB 法が有
意に高く、VCO2、RQ及びEEはBB法が有意に高かっ
た。EE（kcal/day）は、基礎代謝基準値による予測値
より DB 法で 30％、BB 法で 36％高かった（表２）。


















Age （years） 20.1 ± 0.3
Height （cm） 159.3 ± 4.7
Body weight （kg） 53.8 ± 7.5
BMI （kg/m2） 21.2 ± 2.5
< 18.5 （n, ％） 7 （11.1）
18.5-24.9 （n, ％） 49 （77.8）
≧ 25 （n, ％） 7 （11.1）
BMR （kcal/day） 1,185 ± 162
Mean ± Standard deviation
表２　ダグラスバッグ法、ブレス・バイ・ブレス法の測定結果
Douglas bag Breath-by-breath P* r































































Abbreviations: VE, Expired gas volumes; VO2, oxygen consumption; VCO2, carbon dioxide production; RQ, respiratory quotient; EE, energy 



































































































































































































DB 法 , ダグラスバッグ法 ; BB 法 , ブレス・バイ・ブレス法
*McNemar test
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ると、山村らのメタアナリシス 11）では、女性被験者
101 名において予測値は実測値より 51.9 ± 104.7kcal
小さかったと報告されている。また、三宅ら 12）によ
ると、18-29 歳女性において、予測値は実測値の差は
9 ± 136kcal であった。本研究で得られた非絶食・座
位安静状態でのエネルギー消費量を 1.2 で除した推定
BMR は、DB 法では予測値より 88.1 ± 177.7kcal、BB








































































































































年 5 月 14 ～ 18 日）で報告した。
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